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JuSTICIA MILITAR*
Pbr MAX RHEINSTEIN
Profesor de la, Universidad de Chicago
Profesor visitante de la Universidad de Puerto Rico.
Traducci6n del inglis por Raul Serrano Geyls.

Una. tentativa en este sentido tambi6n ha sido hecha
en la actualidad por el Ej6rcito americano, aunque no todavia en la Marina. La ley de 1920, mediante la cual
fueron enmendados los Articulos de Guerra, .dispone que
para toda corte marcial general, las autoridades pertinentes deben convocar a lo que se conoce como un "miembro
juridico" ("law member"), quien debe ser un oficial del.
Judge Advocate General's Department,35 esto es, un oficial
que ha recibido un entrenamiento juridico y esti constantemente trabajando en problemas legales. No obstante,
economias congresionales hafi limitado tanto al Judge Advocate General's Department que no siempre ha sido posible conseguir sus miembros. Por lo tanto fu6 necesario
el proyeer que como miembro juridico puede ser convocado
cualquier otro oficial que est6 "especialmente calificado para
cumplir con los deberes! de tal posici6n. En tiempos de
guerra es ficil el encontrar hombres entrenados en la ley
entre los numerosos oficiales de la reserva y en servicio
activo. Antes de que la ley de Entrenamiento y Servicio
Selectivo entrase en vigor, en el otofio de 1940, -no obstante,
la excepci6n era la regla-y las funciones de los miembros
juridicos eran realizadas por oficiales mts-viejos quienes
substituian su experiencia en cortes marciales por un en*V6ase I& primer& parte de este trabajo en nuestraRevista
35. A0G* 8, subit. 2.

VoY XIII, n. 2.
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trenamiento juridico formal. El miembro juridico es el
llamado a aconsejar a la corte en todo lo referente al derecho substantivo y a resolver por si solo y definitivamente
todas las cuestiones interlocutorias menos las excepciones
(challenges) que puedan. surgir durante un juicio.86 El no
es el oficial que preside, sin embargo, y su papel es decididamente mis modesto que el de su equivalente franc6s
o alemin. No solamente, durante el perlodo de paz, la corte
marcial francesa en casos importantes debe tener entre
sus miembros un juez de la corte regular civfl de apelaciones del distrito correspondiente, sino que este juez dirige la corte con toda la autoridad de un juez presidente. 37
En Alemania, miembros de lo que alli corresponde al Judge
Advocate. General's Department pertenecen a y presiden
todas las cortes marciales en 6pocas de paz y la mayoria
de ellas en tiempos de guerra. 38

En este pais, el t6rmino

"judge advocate" ha perdido su significado original; dicho
funcionario americano no es un juez sirra un consejero legal del Departamento de Guerra y de los comandantes militares. Su equivalente alem~n, el Kriegsgerichtsrat,es un
juez-un juez especializado en cortes matciales y que ingresa en la jerarquia de la justicia militar como un destino
vitalicio.
La organizaci6n de las cortes marciales alemanas presenta otra caracteristica notable. Una corte marcial americana solamente puede estar integrada por oficiales comisionados. La misma regla prevaleci6 en la Alemania im-.
perial. Sin embargo, cuando el sistema de justicia- militar
fu6 reorganizado bajo el r~gimen de Hitler, una nueva regla fu6 adoptada en el sentido de que por lo menos uno de
los miembros de la corte tibne que ser del mismo rango
que el acusado. Si el acusado es un raso, por lo menos
uno de los jueces debe ser un raso, tambi~n. 39 En casos
importantes una corte marcial alemana estd compuesta de
dos judge-advocates, uno de los cuales preside la corte, dos
oficiales con rango de comandante u otro mis elevado, y
36. A. G. 31.
37. Ley de 9 de marzo de 1928 (citada en nota 12) a.
10.
38. C6digo de Procedimienta Militar, de 29 de septiembre de 1936, Reichsgesetzblatt, 1936, Parte' I, pfg. 755, secciones 24, 26, 45; Decreto Sobre el Procedimiento Militar bn Tiemgos de Guerra, de 17 de agosto de 1938, Reich
sgesetzblatt, 1939, Parte I, pfig. 1.455, secciones 9, 10.
39. VWase ances, not& 38.
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de dos rasos. En este pals, sugestiones para permitir que
rasos o sargentos formen parte de las cortes marciales
ban sido consideradas como incompatibles con la disciplina
militar. El ej6rcito de la Alemania totalitaria no parece
compartir tales aprensiones. Algunos o tal vez muchos de
los rasos-jueces alemanes pueden estar tan confundidos con
la presencia de sus superiores que en realidad no tomen
gran parte en la decisi6n del caso. Probablemente, uno de
los prop6sitos" del . decreto de Hitler fu6 inyectar en ia organizaci6n'de las coi-tes marciales elementos de fidelidad
probada al partido Nacionalsocialista, cosa que no era tan
segura encontrarla entre- los oficiales del ej6rcito. Es imposible el negar, no obstante, que la presencia de rasos en
el tribunal introduce en la maquinaria de la justicia militar un rasgo de camaraderia y adn de democracia, similar
al que se expresa en la presencia de rasos en la plataforma
de revista en las paradas militares alemanas. Un raso acusado puede sentir una mayor confianza en la impareialidad
del tribunal cuando sabe que entre los juepes hay algunos
que comprenden su particular punto de vista. sobre la vida
militar. Ciertamente, entre los sistemas extranjeros de organizaci6n de cortes marciales, existen algunos rasgos que
merecerfn una seria atenci6n cuando los planes sobre el
futuro periodo de paz en Estados Unidos sean confeccionados.
De todas las garantlas de una sana administraci6n de
justicia, aquellas que aseguran que el. tribunal estk compuesto de jueces imparciales, competentes y no prejuiciados son las mds importantes y las mAs fundamentales. Debe
tenerse cuidado tambi~n, sin embargo, para que el juicio
en si sea conducido justamente. El acusado debe tener una
oportunidad de saber con suficiente antelaci6n qu6 cargoo
ser6.n presentados contra 61'; debe, tener tiempo para preparar sus defensas 'y debe tener una completa oportunidad
para presentar sus testigos y otra evidencia. . Evidencia
que pueda impresionar indebidamente a la corte o engafiarla, debe ser excluida. Finalmente, un acusado debe tener el derecho de ser asistido por un abogado cuyo entre-namiento legal sea igual al del acusador. Algunas veces
podemos dudar si 'todos estos requisitos se cumplen en el
procedimienfo criminal ordinario. En las.,cortes militares
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estas garantiaa estfn presences en un grado similar o ians
alto. Muchas &e las reglas por las cuales ciertas clases de
evidencia perjudiclal son excluidas, estAn basadas en el te:6r~e que puedan impresionar, en detrimento del acusado,
-iinjurado de doce hombres corrientes, quienes, en la 6poca
en que dichas reglas de evidencia fueron desarre1ladas, estaban muy mal instruido5 o'eran, tal vez, iletrados. Debe
esperarse que los oficiales -del Ej6rcito pesen ila evidencia
mis inteligentemente. No obstante, se supone que las cortes rharciales cumplan con las misnnas reglas estrictas de
evidencia que se siguen en un juicio ordinario.
La pregunta de si en una corte civil a-un acusado que
ho ;puede pagar un .abogado debe nombrdrsele siempre un
:defensor, fud decidida en la negativa, hace algunos meses,
por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. 40 Excluyendo acusaciones por crimenes capitales y otros de caracter grave, un acusado, en una corte criminal ordinaria,
puede a menudo no obtener la asistencia de un abogado.
En el procedimiento militar a cada acusado debe asignir-:
sele un defensor en todo caso ante una corte marcial general o especial, .4 y si el. acusado, en adici6n aLoficial que
le fa sido asignado para-su defensa, desea utilizar su propio abogado, est6 en entera libertad de hacerlo y escoger
como tal no s6lo a un oficial sino tambi6n a un abogado
En las cortes criminales ordinarias un juicio, demasiado frecuenteni~nte, degenerh en una contienda entre un
liscal ambicioso y un'defensor astuto. Tentativas para impresionar al jurad6 por medio de meros alardes de oratoria o apeland& al sentinmiento aa a ;pasi6n, prevalecen muichas yeces sobre esfuerzos desapasionados para encontrar
Ql verdad. El ambiente de ina. corte militar se presta menos a tales prActicas. Hay ,menos posibilidades de que el
juicio se convierta en u"-bataIla entre dos abogados. .Observadares experimentados estin de acuerdo con que las
oportunidades para liegar a la vierdad son mayores en uha
corte marcial que en un juicio por jurado. Desde luego,
podemos considerar como precisamente uno de los prop6sitos del juicio por jurado, el impartir justicia moldeada
40. Betts v. Brady, 316 U. S. 455 (1942)'.
41. A. G. 1I.
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por el sentimiento pfiblico o aun por el prejuicio popular.
Desde este punto de vista puede decirse que se espera
que una corte marcial imparta justicia templada por la disciplina militar.
Aun la mejor corte, sin embargo, puede errar. Puede
fracasar 4 estabiecer la verdadera situaci6n de los hechos,
puede olvidar o no prestar atenci6n a algunos requisitos de
la ley de procedimiento, o puede equi-ocarse en sus interpretaciones della ley penal. 'Para remediar tales errores,
tenemos nUestro sistema de apelaciones. El procedimiento
apelativo en nuestras cortes criminales ordinarias se encuentra obstaculizado por numerosas restricciones anticuadas, pero aiin puede' afirmarse que un acusado que ha sido
convicto por la corte sentenciadora, tiene alguna oportunidad. de que su caso sea revisado por una corte de apelaciones. Una jerarquia regular de apelaciones tambi~n existe
en el procedimiento militar de tiempos de paz de Francia
y Alemania. Un, soldado alemdn que haya sido convicto
y sentenciado por la corte militar de su divisi6n putde apelar, y tendrA un nuevo juicio, ante la corte militar superior
de su unidad en el Ejrcito, y de ahi puede Ilevar cuestiones
de derecho ante Ia Corte Militar Suprema del Reich.4 2 Un
sistema similar de apelaciones existe en Francia, donde la
corte suprema de la naci6n, la Corte de Casaci6n, actfia
como la corte final de apelaciones en cuestiones de justicia
43
militar.
En los Estados Unidos el control apelativo sobre las
coites marciales parece estar claramente ausente. No solamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no
tiene poder de revisi6n sobre las cortes militares sino que
tampoco existen tribunales militares superiores como en
Francia y .Alemania. No obstante, la revisi6n sobre las
sentencia de las cortes marciales no falta. Ya hemos mencionado que ninguna sentencia de una corte marcial tiene
efecto hasta que ha sido"aprobada" por el comandante
que convoc6 a la corte. 4 4 En ciertos casos de un caricter
particularmente grave, especialmente en casos de sentencias de muerte o de licenciamiento de un oficial, la decisi61,
42. C6digo de Procedimiento Militar, 'de 29 de septicm bre de 1936, Reichsgesetzblatt, 1936, Parte I; pfg. 755, secciones 324-79.
43. Lqy do 9 do marzo de 1928 (vdase intes, nota 12), .rticul0s 100, 126, 139,
183.
44. A. G. 46, 47.
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no surte efecto hasta que ha sido "confirmada" por el Presidente. 45 Antes de actuar, el comandante tiene que presentar el expediente del caso al judge advocate de su estado
mayor, y en algunos casos ante el Judge Advorcate General
y una junta especial de la oficina de este funcionario. Igualmente, si trata de un caso en que el Presidente debe decidir si va a confirmar o no una sentencia, el expediente debe ser examinado por la junta de revisi6n. "Casos
de un caricter rnenos grave pueden ser aprobados o desaprobados .por el comandante basado en la mera opini6n
del jyudge advocate de su estado mayor, pero afin estos casos legan finalmente ante lh junta de revisi6n en el Judge
Advocates General's Department. Los detalles de este
proceso de revisi6n son complicados. Como cuesti6n de
hecho, pertenecen a los reglamentos m~s complicados que
puedan hallarse en derecho. 46 Pero, cualesquiera que sean
estos detalles, todo caso de una 'corte marcial americana
es examinado por lo menos dos veces por los miembros del
Judge Advocates General's Department.
En el procedimiento criminal regular ning(in caso Ilega
a una corte superior a menos que el acusado haya interpuesto una apelaci6n, y frecuentemente el acusado se encuentra impedido de hacer uso de este privilegio debido a
que no posee recursos econ6micos. En el procedimiento
militar, la revisi6n se Ileva a cabo autom4ticamente y sin
costo para el acusado. Desde luego, revisi6n no es lo mismo
que apelaci6n. La diferencia primordial es ]a eliminaci6n
del juicio ante la autoridad superior y consecuentemente,
la eliminaci6n, d la argumentaci6n oral. Que la existencia de un juicio y de argumentacifn oral sea algo esencial
a la jurisdicci6n apelativa, puede muy bien dudarse. A una
autoridad cuyo poder de revisi6n estd limitado a cuestiones
de derecho, los argumentos pueden ser presentados por escrito con igual eficacia. Sin embargo, la filtima palabra
sobre el procedimiento militar de revisi6n no ha sido dicha,
y se hace necesaria una comparacifn detallada entre el
procedimiento apelativo, tal cdomo lo encontramos en las
cortes criminales ordinarias americanas o en los tribunales militares europeos, y el procedimiento de revisi6n de la
clase del procedimiento militar americano.
45. A. G. 48. 49.
46. A. G. 50%.

HeinOnline -- 13 Rev. Jur. U.P.R. 163 1943-1944

164

Revista Juridicade la Universidad de Puerto Rico

Antes de terminar, 'permitasenos observar que las cortes marciales no son los finicos tribunales militares conocidos por el. derecho americano. En el sentido t~cnico que
tiene en ehderecho americano, el tnrmino "justicia militar"
est& limitaclo a aquella clase de jurisdicci6n que es ejercitada por las fuerzas armadas sobre su propio personal
y sobre ciertos individuos que est4n sirviendo con, o acompafiando a las fuerzas armadas, como, por ejemplo: corresponsales de guerra o tripulantes civiles de los barcos
transportes del Ej6rcito.4 7 . Las fuerzas armadas, sin embargo, pueden ejercitar jurisdicci6n militar sobre los habitantes de territorio enemigo ocupado o de territorio americano que se convierta en un teatro de la guerra o cuyos
habitantes se hayan rebelado contra la autoridad de los
Estados Unidos. 48 Los tribunales a trav~s de los cuales el
Ej6rcito impone su jurisdicci6n sobre los civiles, no se Ilaman cortes marciales sino comisiones militares o cortes de
preboste (provost courts). Comisiones militares, por ejemplo, fueron establecidas por los Estados Unidos en el territorio ocupado de la Renania despuds del armisticio de
1918 y en las Areas ocupadas por los ej~rcitos de Ia Uni6n
durante Ia Guerra Civil. Las comisiones militares estin
ahora en acci6n en Hawaii, que fu6 puesto bajo ley marcial desvus del ataque a Pearl Harbor.
Finalmente, el Ejrcito pdede ejercitar jurisdicci6n
militar sobre los Ilamados "criminales de la guerra," esto
es, civiles enemigos o miembros de las fuerzas armadas del
enemigo quienes en guerra activa con los Estados Unidos
-hayan violado las leyes de guerra internacionalmente reconocidas. Mientras que un soldado regular del enemigb
cuando es capturado tiene derecho a ser tratado honorablemente como un prisionero de guerra, un partidario civil
que dispara a las. tropas detrds de las lineas comete un delito en violaci6n de las leyes de la guerra. Lo mismo es cierto de un soldado enemigo que furtivamente entra a los Estados Unidos y, sin usar el uniforme de su ej~rcito, trata de
sabotear las ffibricas americanas o las instalaciones militarM. Si es capturado, serd juzgado por una comisi6n miiitar,
que lo sentenciarA de acuerdo con las leyes de ha guerra. Los
47. A. G. 2.
48.

V ase informaci6r

en el articulo a

ser publicado pr6ximamente.
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saboteadores alemanes que, en el verano de 1942, fueron
desembarcados en la costa americana por submarinos alemanes, constituyen una ilustraci6n de esta clase de jurisdicci6n militar.

NOTA BIBLIOGRAFICA
La obra modelo sobre justicia militar es la de W.
Winthrop, Military Law (2da. ed., 1896; repr. 1920) Para
mayor informacifn v6ase Arnold y Brand-Military Law
(art.) Encyclopedia of the Social Sciences, X, 453,C. S.
Tillotson-The Articles of War Annotated (1942); J. A.
McComsey y M. 0. Edwards-The Soldier and The Law
(141); Comandante General A. W. Guillion, How the Court
Martial Works Today, American Bar Association Journal,
XXVII, (1941), 775.
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